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This thesis is consisted of (i) the development of a Rh(I)-catalyzed intramolecular carbonylative 
[2+2+1] cycloaddition of allenenes for the construction of bicyclo[4.3.0]skeletons with an angular 
substituent and (ii) total syntheses of four fawcettimine-type lycopodium alkaloids. 
Treatment of the allenenes 13 with a catalytic amount of [RhCl(CO)dppp]2 and AgBF4 under an 
atmosphere consisting of 0.05 atm of CO and 0.95 atm of Ar in refluxing toluene provided the 
corresponding bicyclo[4.3.0]nonenone derivatives 14 having an angular methyl group. The exposure 
of the cyclopentene substrate 15 to this conditions in the absence of AgBF4 under a CO atmosphere 
produced more complexed tricyclo[6.4.0.0
1,5
]dodecenone framework 16 in a satisfactory yield.  
On the other hand, Pauson-Khand reaction of the dienyne 20 was carried out in the presence of a 
catalytic amount of Co2(CO)8 and TMTU to stereoselectively produce the bicyclo[4.3.0]nonenone 21 
(dr = 10:1) in 86% yield. Compound 21 underwent highly regioselective as well as stereoselective 
hydrogenation to furnish the methyl derivative 22 in 80% yield with a required stereochemistry at 
C-15 position. Conversion of 22 into 24 by the Ueno-Stork reaction was followed by several 
chemical modifications to produce the 6-5-9 membered tricyclic dioxo-compound 27. The common 
synthetic intermediate 27 was then transformed into (±)-fawcettimine (7), (±)-fawcettidine (10), 




























を有するアレネン体 13を、5 mol％の[RhCl(CO)dppp]2と 12 mol％の AgBF4を用いて、0.05
気圧の一酸化炭素分圧下、トルエン中還流すると、縮環部にメチル基を有するビシクロ










2. 四種の Fawcettimine 関連リコポジウムアルカロイドの全合成 
エンイン体の分子内Pauson-Khand反応を活用した四種の fawcettimine関連リコポジウムア
ルカロイドの全合成研究を以下の通り達成した(Scheme 4)4。市販のプロパルギルアルコール
から 5工程で側鎖にメチレン基を持つエンイン体 20へ誘導した後、このエンイン体 20を基
質とした分子内 Pauson-Khand 反応(化合物 21)と、それに続くメチレン部分の立体選択的還
元により、高立体選択的にメチル基を有するビシクロ[4.3.0]ノネノン誘導体 22 を合成する
ことに成功した。続いて、ブロモアセタール体 23の Ueno-Stork反応による四級炭素構築(化
合物 24)並びにビスメシラート体 25 とノシルアミドとの連続的求核置換反応によりアゾナ
ン環誘導体(化合物 26)とし、共通合成中間体となるジケトン体 27へ導いた。この 27から数
工程の官能基変換を経て、四種の fawcettimine 関連リコポジウムアルカロイド、fawcettimine 
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